






A discussion of efforts toward autonomous careers and related issues
─Based on a fact-finding survey of large companies 



















　This paper is a study which strives to achieve accord between of selection of work by 
employees in the labor market within firms in Japan, and the screening of personnel by 
organizations (Schein 1990). In previous organization-centered traditional careers, the 
individual worked while suppressing his or her own desires and accepting the authority of the 
organization, and received high status and a salary as a result (Hall, 2002). However, in new 
career theory, the individual pushes the organization so that he or she can work at a job with 
value which he or she is good at and motivated for, and the organization provides the 
necessary support to the individual. If the individual can attain a challenging goal through 






























　However, in Japan there is a strong tendency for individuals to try to depend on the 
organization. Therefore, the competence of personnel management─which plays a mediating 
role between individuals and organizations inside the company─comes into question. 
　This paper discusses a number of cases based on a fact-finding survey employing 
questionnaires, and introduces the issue of career development by comparing the examined 
cases with “career concepts” based on prior (theoretical) research. Therefore, this is a case 
study from an extremely macro perspective. 







した、個人的に知覚された態度と行動の連鎖である」と定義する(1976, p.4; 2002, p.12)。1980年
代になり企業はIT革命と合併・買収(M&A)により組織の境界はバウンダリーレス(boundaryless; 

























































































１位 2位 ３位 計 全体
男 女 男 女 男 女 男 女 合計
A：専門職・技術職としての仕事 52.6 36.4 19.3 17.2 5.9 10.1 77.8 63.7 141.5
B：管理者としての仕事 16.3 5.1 20.7 8.1 16.3 10.1 53.3 23.3 76.6
C： 自律・独立心でもって自分の判断
で出来る仕事
14.8 16.2 23.0 25.3 17.0 18.2 54.8 59.7 114.5
D：起業家的で独創的な仕事 2.2 2.0 3.7 5.1 8.9 11.1 14.8 18.2 33.0
E：奉仕や社会貢献を実現出来る仕事 5.2 7.1 5.9 10.1 14.1 12.1 25.2 29.3 54.5
F：難題に挑戦できる仕事 0 0 7.4 2.0 3.0 3.0 10.4 5.0 15.4
G：保険・年金等の充実した職場・
　　仕事
2.2 5.1 3.0 15.2 5.9 5.1 11.1 25.4 36.5
H：自分の都合に合わせた働き方が
　　出来る仕事























ｎ＝ はい いいえ どちらともいえない
TOTAL 234 60.7 15.0 24.4 
男性 135 68.1 14.1 17.8 



























TOTAL 142 6.3 54.2 17.6 1.4 1.4 18.3 0.0 0.7
男性 92 6.5 57.6 17.4 1.1 1.1 16.3 0.0 0.0
女性 50 6.0 48.0 18.0 2.0 2.0 22.0 0.0 2.0
男性20代 3 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0 66.7 0.0 0.0
男性30代 25 12.0 52.0 8.0 4.0 4.0 20.0 0.0 0.0
男性40代 37 2.7 54.1 27.0 0.0 0.0 16.2 0.0 0.0
男性50代 27 7.4 70.4 14.8 0.0 0.0 7.4 0.0 0.0
女性20代 5 0.0 40.0 0.0 0.0 20.0 40.0 0.0 0.0
女性30代 28 3.6 35.7 25.0 3.6 0.0 28.6 0.0 3.6
女性40代 12 16.7 66.7 8.3 0.0 0.0 8.の3 0.0 0.0






















TOTAL 35 22.9 31.4 62.9 17.1 14.3
男性 19 15.8 26.3 68.4 5.3 10.5
女性 16 31.3 37.5 56.3 31.3 18.8
男性20代 2 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0
男性30代 8 25.0 37.5 62.5 0.0 12.5
男性40代 6 0.0 33.3 83.3 16.7 0.0
男性50代 3 33.3 0.0 33.3 0.0 33.3
女性20代 5 20.0 20.0 60.0 0.0 20.0
女性30代 5 20.0 40.0 60.0 60.0 20.0




















































TOTAL 234 47.9 25.6 9.0 16.7 0.9
男性 135 51.9 24.4 8.9 14.1 0.7
女性 99 42.4 27.3 9.1 20.2 1.0
男性20代 6 33.3 50.0 0.0 16.7 0.0
男性30代 37 51.4 21.6 10.8 16.2 0.0
男性40代 55 50.9 25.5 7.3 16.4 0.0
男性50代 36 58.3 22.2 8.3 8.3 2.8
男性60代 1 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0
女性20代 20 50.0 30.0 10.0 10.0 0.0
女性30代 46 32.6 30.4 8.7 28.3 0.0
女性40代 26 53.8 23.1 3.8 15.4 3.8


















































TOTAL 234 69.2 29.9 16.7 53.0 65.8 1.3 8.1
男性 135 68.9 29.6 12.6 51.9 66.7 0.7 5.9
























TOTAL 46 26.1 78.3 17.4 8.7 13.0
男性20代 2 50.0 100.0 0.0 50.0 0.0
男性30代 8 25.0 50.0 37.5 0.0 12.5
男性40代 13 23.1 84.6 7.7 7.7 30.8
男性50代 9 11.1 77.8 22.2 11.1 0.0
男性60代 1 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0
女性20代 3 33.3 66.7 33.3 33.3 0.0
女性30代 4 25.0 100.0 0.0 0.0 25.0
女性40代 2 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0































TOTAL 234 9.4 7.7 31.6 5.1 12.4 5.1 28.6
男性(全体) 135 8.1 7.4 37.0 5.2 4.4 5.9 31.9
　男性20代 6 50.0 16.7 0.0 16.7 16.7 0.0 0.0
　　　30代 37 16.2 10.8 32.4 2.7 5.4 5.4 27.0
　　　40代 55 3.6 1.8 40.0 7.3 1.8 5.5 40.0
　　　50代 36 0.0 11.1 41.7 2.8 5.6 8.3 30.6
　　　60代 1 　0.0    0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
女性(全体) 99 11.1 8.1 24.2 5.1 23.2 4.0 24.2
　女性20代 20 25.0 10.0 25.0 10.0 10.0 0.0 20.0
　　　30代 46 10.9 4.3 17.4 4.3 28.3 4.3 30.4
　　　40代 26 3.8 7.7 30.8 3.8 26.9 7.7 19.2

















ｎ＝ 自己申告制度がある 社内公募制度がある その他　具体的に わからない
TOTAL 112 83.9 69.6 0.0 5.4 
男性 70 78.6 68.6 0.0 5.7 

















TOTAL 94 92.6 75.5 33.0 59.6 0.0
男性 55 94.5 70.9 29.1 54.5 0.0

































TOTAL 223 81.6 85.2 88.8 67.7 64.1 2.2 
男性 130 80.8 88.5 91.5 66.9 66.2 1.5 
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